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Abstract：This study investigated the baseline of students’ experience in acquiring nursing skills in adult nursing 
clinical practice then attempted to clarify the features of this experience.
　　We researched documented tables of student’s experience in nursing skills in adult nursing clinical practice. 
Individual items that were experienced were then simply totaled and analyzed by the Kruskal-Wallis test for differences 
between adult I and adult II stages, as well as diﬀ erences in experience acquired by students on different wards. This study 
was performed after obtaining approval from the Research Ethics Review Board of the aﬃ  liated research institutions.
　　53 students participated in this study. During both periods of clinical practice I and clinical practice Ⅱ, over 50% 
of the participants only acquired hygiene skills for preventing infection during adult nursing clinical practice period I. 
During adult nursing clinical practice period Ⅱ, over 50% of the participants acquired skills in meal distribution and 
care, attending to the patient’s bodily needs clothing, and safety procedures in a hospital environment for preventing 
infection. There were 68 types of nursing skills of which a significant difference in technical experience was evident 
between adult I and adult II, and 65 types of nursing skills for which a signiﬁ cant difference was judged in every ward.
　　Faculty and clinical leaders should be consciously aware of training in nursing skills that need to be acquired at a 
basic level in adult I and adult II, and recognize that some nursing skills can only be acquired over a long period of time, 
if intentionally exposed to them under certain training situations. Teachers should be able to recognize that student 
nurses acquire technical skills in the context of clinical practice, and that timely feedback to students is necessary in 
order for them to retain these skills.

















































































































































































































































































大項目 種類数 技術の種類 ◎○ ● なし ◎○ ● なし ⅠⅡごと 病棟ごと




アセスメントできる 81.1 17 90.6 7.5 n.s .010*
（看護師・教員の指導のもとで、）患者の個別性を反映
した食生活の改善を計画できる 13.8 84.9 30.2 1.9 66 .018* n.s
（モデル人形での）経鼻胃チューブの挿入・確認ができる 5.7 1.9 90.6 98.1 .042* n.s
電解質データの基準値からの逸脱がわかる 81.1 1.9 15.1 60.4 37.7 .044* n.s
患者の食生活上の改善点がわかる（指導できる） 30.2 67.9 47.2 5.7 46.3 .019* n.s
排泄援助技術 13
患者に合わせた便器・尿器を選択し、排泄援助ができる 7.5 90.6 26.4 1.9 69.8 .006* n.s
看護師・教員の指導のもとで、患者のおむつ交換ができる 47.2 50.9 81.1 17 .001** .001**
（モデル人形に）導尿または膀胱留置カテーテルの挿
入ができる（看護師・教員の指導のもと実施できる） 9.4 88.7 7.5 90.6 n.s .014*
（モデル人形）にグリセリン浣腸ができる（看護師・
教員の指導のもと実施できる） 1.9 96.2 1.9 11.3 84.9 .028* n.s
失禁をしている患者の皮膚粘膜の保護がわかる（看護
師・教員の指導のもと実施できる） 5.7 92.6 17 3.8 77.4 .024* n.s
基本的な摘便の方法、実施上の留意点がわかる（看護
師・教員の指導のもと実施できる） 3.8 1.9 92.6 11.3 9.4 77.4 .024* n.s
活動・休息
援助技術 14
患者を車椅子で移送できる 35.8 62.3 58.5 39.6 .027* .010*
患者の歩行・移動介助ができる（状況による） 60.4 1.9 35.8 56.6 41.5 n.s .008*
廃用性症候群のリスクをアセスメントできる 32.1 66 47.2 50.9 n.s .012*
入眠・睡眠を意識した日中の活動の援助ができる 54.7 43.4 56.6 41.5 n.s .024*
看護師・教員の指導のもとで、臥床患者の体位変換ができる 47.2 50.9 79.2 18.9 .000** .006*
看護師・教員の指導のもとで、患者の機能に合わせて
ベッドから車椅子への移乗ができる 22.7 5.7 69.8 56.6 1.9 39.6 .001** .016*
看護師・教員の指導のもとで、廃用性症候群予防のた
めの自動・他動運動ができる 17 3.8 77.4 35.8 1.9 60.4 .031* n.s




観察ができる 26.4 71.7 47.2 50.9 .027* .039*
患者の状態に合わせた足浴・手浴ができる 45.3 3.8 49.1 64.2 34 .049* n.s
清拭援助を通して、患者の観察ができる 84.9 13.2 92.5 5.7 n.s .003**
洗髪援助を通して、患者の観察ができる 41.5 56.6 68 30.2 .004** n.s
口腔ケアを通して、患者の観察ができる 13.2 84.9 37.8 1.9 58.5 .003** .010*
輸液ライン等が入っていない臥床患者の寝衣交換ができる 43.4 54.7 62.3 65.8 .035* .040*
看護師・教員の指導のもとで、入浴の介助ができる 15.1 83 49.1 49.1 .000** .001**
看護師・教員の指導のもとで、陰部の清潔保持の援助ができる 54.7 43.4 86.8 11.3 .000** .002**
看護師・教員の指導のもとで、臥床患者の清拭ができる 62.3 35.8 86.8 11.3 .005* .023*
看護師・教員の指導のもとで、臥床患者の洗髪ができる 28.3 69.8 49.1 49.1 .022* n.s
看護師・教員の指導のもとで、意識障害のない患者の
口腔ケアができる 3.8 94.3 13.2 1.9 81.1 .046* n.s
看護師・教員の指導のもとで、輸液ライン等が入って
いる患者の寝衣交換ができる 47.2 1.9 49.1 45.3 52.8 n.s .003**
呼吸循環を
整える技術 14
酸素吸入療法を受けている患者の観察ができる 37.7 7.5 52.8 20.8 77.4 .014* .001**
患者の状態に合わせた温罨法・冷罨法が実施できる 39.6 58.5 28.3 69.8 n.s .042*
末梢循環を促進するための部分浴・罨法・マッサージができる 28.3 69.8 50.9 47.2 .013* .042*
看護師・教員の指導のもとで、酸素吸入療法が実施できる 11.3 11.3 75.5 15.1 83 n.s .025*
看護師・教員の指導のもとで、気管内加湿ができる 1.9 5.7 90.6 98.1 .042* .032*
（モデル人形で）口腔内・鼻腔内吸引が実施できる 3.8 94.3 1.9 96.2 n.s .004**
（モデル人形で）気管内吸引ができる（見学） 18.9 79.1 1.9 96.2 .004** .000**
気管内吸引時の観察点がわかる（見学） 28.3 69.8 9.4 88.7 .013* .000**
人工呼吸器装着中の患者の観察点がわかる（観察できる） 18.9 11.3 67.9 1.9 96.2 .000** .000**









大項目 種類数 技術の種類 ◎○ ● なし ◎○ ● なし ⅠⅡごと 病棟ごと
褥瘡管理技術 7
看護師・教員の指導のもとで、褥瘡予防のためのケア
が計画できる 17 81.1 47.2 50.9 .001** .032*
看護師・教員の指導のもとで、褥瘡予防のためのケア
が実施できる 18.9 1.9 77.4 43.4 3.8 50.9 .003** .041*
学内演習で創傷処置のための無菌操作ができる（ド
レーン類の挿入部の処置も含む） 56.6 1.9 39.6 3.8 1.9 92.5 .000** .000**
与薬の技術 26
看護師・教員の指導のもとで、点滴静脈内注射を受け
ている患者の観察点がわかる 3.8 1.9 92.5 34 3.8 60.4 .000**
n.s
（モデル人形に）直腸内与薬が実施できる（看護師・
教員の指導のもと実施できる） 60.4 37.7 5.7 92.5 .000** .000**
（モデル人形に）点滴静脈内注射ができる（見学） 98.1 9.4 88.7 .023* n.s
経口薬の種類と服用方法がわかる 13.2 84.9 49.1 49.1 .000** .010*
皮下注射後の観察点がわかる（観察できる） 26.4 1.9 69.8 7.5 1.9 88.7 .012* .015*
筋肉内注射後の観察点がわかる（観察できる） 1.9 1.9 94.8 15.1 1.9 81.1 .024* n.s
薬理作用をふまえて静脈内注射の危険性がわかる（観察できる） 98.1 17 81.1 .002** .029*




要請ができる 20.8 77.4 35.8 62.3 .011* n.s
看護師・教員の指導のもとで、患者の意識状態を観察できる 7.5 90.6 34 64.2 .000** .015*
（モデル人形で）気管確保が正しくできる 35.8 62.3 5.7 92.5 .000** .009*
（モデル人形で）人工呼吸が正しく実施できる 45.3 52.8 1.9 96.2 .000** .000**
意識レベルの把握方法がわかる 98.1 35.8 1.9 60.4 .000** .000**
症状・生体機能
管理技術 14
バイタルサインが正確に測定できる 43.4 1.9 52.8 92.5 1.9 3.8 .000** .000**
患者の一般状態の変化に気付くことができる 92.5 5.7 84.9 13.2 n.s .028*
看護師・教員の指導のもとで、系統的な症状の観察ができる 15.1 3.8 79.2 84.9 13.2 .000** .000**
看護師・教員の指導のもとで、バイタルサイン・身体測定
データ・症状などから患者の状態をアセスメントできる 86.8 11.3 90.6 7.5 .000** .000**
看護師・教員の指導のもとで、目的に合わせた採尿の
方法を理解し、尿検体の正しい取り扱いができる 84.9 13.1 17 1.9 79.2 .000** .000**
看護師・教員の指導のもとで、簡易血糖測定ができる 84.9 13.2 22.6 20.8 54.7 .000** .000**
看護師・教員の指導のもとで、正確な検査が行えるた
めの患者の準備ができる 11.3 1.9 84.9 17 13.2 67.9 n.s .021*
看護師・教員の指導のもとで、検査の介助ができる 26.4 13.2 58.5 13.2 9.4 75.5 n.s .011*
（モデル人形または学生間で）静脈血採血が実施できる（見学） 26.4 9.4 62.3 1.9 9.4 86.4 .001** .000**
血液検査の目的を理解し、目的に合わせた血液検体の
取り扱い方がわかる 32.1 3.8 62.3 5.7 1.9 90.6 .000** .001**
身体侵襲を伴う検査の目的・方法、検査が生体に及ぼ




く手洗いが実施できる 11.3 5.7 81.1 86.8 11.3 .000** .000**
看護師・教員の指導のもとで、必要な防護用具（手袋・
ゴーグル・ガウン等）の装着ができる 37.7 1.9 58.5 75.5 22.6 .000** .000**
看護師・教員の指導のもとで、使用した器具の感染防
止の取り扱いができる 98.1 58.5 39.6 .000** .000**
看護師・教員の指導のもとで、感染性廃棄物の取り扱
いができる 90.6 7.5 77.4 20.8 .000** .000**
看護師・教員の指導のもとで、無菌操作が確実にできる 79.2 18.9 18.9 3.8 75.5 .000** .000**
看護師・教員の指導のもとで、針刺し事故防止の対策
が実施できる 88.7 9.4 20.8 3.8 73.6 .000** .000**
針刺し事故後の感染防止の方法がわかる 67.9 3.8 26.4 18.9 79.2 .000** .000**
安全管理の
技術 8
患者を誤認しないための防止策を実施できる 34 64.2 64.2 34 .001** n.s
看護師・教員の指導のもとで、患者の機能や行動特性
に合わせて療養環境を安全に整えることができる 7.5 90.6 77.4 20.8 .000** .000**
看護師・教員の指導のもとで、患者の機能や行動特性
に合わせて転倒・転落・外傷予防ができる 71.7 1.9 24.5 79.2 18.9 .000** .000**
看護師・教員の指導のもとで、放射線暴露の防止のた
めの行動がとれる 81.1 17 24.5 73.6 .000** .000**




安楽に体位を保持することができる 5.7 1.9 90.6 77.4 20.8 .000** .000**
看護師・教員の指導のもとで、患者の安楽を促進する
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